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2013b；Colquitt, 2001; Colquitt, Greenberg, & Zapata-Phelan, 2005）と考えられる。
　その手続き的公正研究（Leventhal, 1980）では，過程統制の観点から手続きの構成要素群を，①一
貫性，②偏見の抑制，③情報の正確さ，④修正可能性，⑤代表性，⑥倫理性の６つからなるとしており，







られない状況では，人々は離職する可能性を持ち（Colquitt et al., 2001），組織にとって，コアな人材
が抱く不公平感は避けるべき問題であるということを意味する５。離職以外にも，個人の公正知覚が
高まると，OCB（Organizational Citizenship Behavior: Organ, Podsakoff & MacKenzie, 2006）や組織コミッ
トメント（organizational commitment: Meyer & Allen, 1991）等といった行動・態度を媒介して，組織





























































































































































































































質問項目 因子１ 因子２ 因子３ α
仕事で必要ならば，突発的な残業をすることもいとわない。 .869 －.003 －.089
仕事で必要ならば，休日出勤もいとわない。 .753 .023 .014 .770
業務の繁閑に即して勤務時間を変更しても構わない。 .577 －.020 .079
できれば一つの地域に留まって働きたい。（R） －.035 .907 －.066
昇進のための転勤より，むしろ現在住んでいるところに留まることを優先したい。（R） －.027 .752 .036 .701
転居を伴う転勤があっても，仕事ならば仕方がない。 .100 .381 .126
会社の指示であっても，職種が変わる異動は望まない。（R） .059 －.030 .715
異動する場合，異動前の経験を無理なく生かせる仕事に限定したい。（R） －.142 －.006 .620 .646
会社都合による未経験の職場への配置転換であっても，望むところである。 .109 .119 .505
因子間相関 １ ２ ３
１ 1.000 －.003 .115
２ －.003 1.000 .428












平均値 標準偏差 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
１　年齢 41.930 9.924  1.000
２　女性ダミー .858 .349 　.149**  1.000
３　既婚ダミー .595 .491 　.402** 　.395**  1.000
４　子どもありダミー .522 .500 　.532** 　.329** 　.610**  1.000
５　分配的公正 2.993 .674 －.063*　 　.121** 　.117** 　.048  1.000
６　分配的公正（衡平） 2.935 .826 －.066*　 　.087** 　.053 　.019 　.901**  1.000
７　職務特性 2.953 .539 －.045 　.029 －.018 －.028 －.155** －.120**  1.000
８　時間拘束性の受容 3.398 .776 　.131** 　.034 　.045 　.074*　 　.082** 　.084** 　.090**  1.000
９　 勤務地拘束性の受容 2.252 .717 －.129** －.118** －.161** －.132** －.076*　 －.049 　.143** 　.022  1.000
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Abstract
　This article analyzed the relationship between work style and justice perception through the questionnaire 
survey for non-regular employee in retail companies. It is very important to focus on the non-regular 
employees＇ work style when they are facing the balance treatment problem. Based on current studies such as the 
Organizational Justice Theory, Job Characteristic Theory and Work-Life Balance research, it was examined both 
theoretically and practical focus on the treatment fairness. As a result of the analysis, non-regular employees 
perceived more unfair when they worked with uncertainty affairs and accepted job transfer.

